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THE IMPACT OF THE CAP ON THE THIRD I{ORUD
The Commission has just  sent to the European Parliament a study on
the common agricultural  policy  and the EEC's trade policy  in  the
agricultural  sector with special reference to  its  effects  on the
developing countries, prepared in  answer to the Parliamentrs resolution
of  18 September 1980 on hunger in  the wonld'
The study does much to dispel the allegation often made in
international  forums about the alleged harmful effects  of  the
ttagricultural  protectionismrt of the industrialised  countries in  general
"nJ of the EEC in  particular  on the agricultural  development of  the
developing countries.  The EEC remains the worldrs Iargest importer of
agricuitur"l  produce and the UDC's biggest customeP. The study shows
tfrat the impact of the CAP on the developing countriesrexports  has been
relatively  iimited  and that  the trend in  the UDC's agricultural  tradet
is  mainly due to the slow increase in  production by comParison with the
rise  in  demand in  these countries.  This is  borne out by the rise  in  EEC
exports to the Third World, which have helped meet an ever increasinq
demand for  imported food.
The study contains both a statistical  analysis of. the development of
EEC-UDC trade in  the eontext of world trends for  trade in  agricultural
produce, and a summary of  the EECfs trade policy  measuresr particularly
as they affect  the developing countries.  The main points may be
summarised as follows:
The EEC as an importer of agricultural  produce market
l.  The EEC is  the worldrs Iargest importer of agricultural  products.
EEC imports of agricultural  produce were worth $ f> billion  in  I979'
representing  27% of world trade.  Durinq the period I97t-78 the
Community oF Niners share of, world imports averaged 27% as compared to
12.r% for  Japan and LI.r% for  the U5.
There was a slight  decline in  the EEC share of world agricultural
imports from Zg% ti  tgtl  (tne first  year of  the enlarged Community of
Nine) to  26% in  1978, but there was a parallel  decline in  the other
developed countriesr share of world imports.  This  reflects  the growing
volume of agricultural  produce imported by !h"  UDC's themselves (from
ZO% of world imports in  I97l  to  25% in  1978) and to a lesser extent by
the State-trading countries (from LZ to  I5%)'
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2.  The EEC remains the  main market for  the  developing countriesf  'r
agricultural  exports,  absorbing on average almost tO% of  the  llDC's
exports  over the  period  L972-78.  The other  leading  industrialised
countries'  imports  of  agricultural  produce f rom the  [.!DC I s are much lower
in  both absolute  and relative  terms.  In  L979, the  EEC imported almost
$Zl  biltion  of  agricultural  produce from the  Third  WorId as opposed to
Iess  than half  that  figure  for  the  US ($ 1I.6  billion)  and about one
fifth  for  Japan ($ 5.6  biI'1ion).  For the  EEC, these imports  rePresen'
0.9  na of  its  GDP; the  corpesponding figure  for  the  USA is  only  0.5  n^ alrd
for  Japan O.56 nn.  Per head of  population,  agricultural  imports  from the
DCs amount to  $ fO4 for  the  EEC' $ ff  for  the  USA and $ 49 for  Japan.
t.  The introduction  of  the  CAP has had little  overall  effect  on the
developing countries  agricultural  exports  to  the  EEC.  The fluctuations
in  UDC's agricultural  exports  to  the  EEC reflect  supply trends  in  the
Third  World rather  than any changes in  the  EEC's import  po:licy,  which
has anyway been adjusted  to  take  account of, the  UDC I s traditional
exports.  This  is  borne out  by the  following  :
The UDC's share of  the  EEC's agricultural  imports  in  L979 was 41"^1
the  same as in  L962 (tfre  year the  CAP eame into  existence).  It  is  true
that  the UDC's share of  the  EEC market felI  to  57-58% in  L972-7t but
this  development flollows  fairly  closely  the  trend  of  the  UDC's share of
the world  market For agricultural  exports.  This  fe11  From t7% in  1962
to  tt-t4%  in  I972-7t  before  rising  again to  ,7% in  L978.  The
fluctuations  in  the  growth of  the  UDC's agricultural  exports  were
reflected  on alI  their  major export  markets.  The increase  recorded in
1977 and I978 is  due essentially  to  increased prices  for  certain
tropical  products sueh as coffee  and cocoa.
-  Since the  enlargement of  the  Community there  has been a slight
decline  in  the  impoitance of  the  EEC as an export  market for  the UDC'st
from t2.4% in  I97t  to  tO.t  in  1978, but  this  decline  has actually  been
less  marked than that  recorded for  other  market economy country  (from
t7.I  to  34.7dn).  This development is  explained  by the  expansion of
intra-UDC trade  (from  19,5 to  2I.5%) and to  increased sales  to  the
State-trading  countries  (from I0.9  to  L5.4%).
-  A geographical breakdown of  the llDC's share of  EEC agricultural
imports  confirm  the  view that  changes ape linked  to  the  supply situation
in  the  various  pegions of  the  Third  World.  In  spite  of  the  fact  that  it
has enjoyed duty-free  entry  to  the  EEC for  the  vast  majority  of  its
agricultural  exports  as a result  of  successive preferential
arDangements, Africa  has seen its  share of  the  Community market reduced
from 4o-4% in  r96t  to  t4% in  L972 (EEc qf  the  Six)  and from tr'9%  in
1973 to  t|%  in  L978 (feC of. the  Nine).  This  development is  explained  by
the  fall  in  Africats  share of  the  UDCts agricultural  exports  from 24.5% i
1963 to  17.I% in  1978.  0n the  other  hand, those regions  whieh
considerably  expand.ed their  total  agricultural  exports,  also  increased
their  share of  the  EEC market, L!atin America and the Near-East mainly
during  the  period  1968-72, and the  Far East in  the  period  since  I97t.
-  As regards the  composition of  the UDC's exports  of  agricultural
products to  the  EEC, 78% are products not  eovered by the  CAP such as
coffee,  cocoa, tea,  rubber,  vegetable oils,  groundnuts and oil  cake and
vegetable fibres,  including  wool and silk.  (tne  corresponding figure
for  UDC global  exports  is  66%).  0ut  of  the  22% of  UDC exports  to  the
EEC covered by the  CAP, I7% are accounted for  by products of  which the
UDC's are net  exporters  for  whieh they  presumably have a comparative
advantage (sugar,  beef,  olive  oil,  cotton,  tobacco,  certain  fruits  and
vegetables).  This  figure  does not  differ  appreciably  from the
proportion  of  the  UDC's total  agricultural  exports  accounted for  by
those products  (2I%).-3-
4.  The EEC has made considerable efforts  to  introduce favourable
terms for  imports from the UDCts. Thus, certain  groups of  the UDCts
benefit  from special eoncessions designed to  safeguard traditional
exports of  products covered by the CAP. This is  the case for  sugar (f.l
million  tonnes are imported levy-free  at  EEC internal  prices from the
ACP countries and India),  beef and veal (reduced levies on imports from
the ACP countries and Jugoslavia) and tobacco (reduced duties).  In
addition to these concessions on CAP products, the EEC has made great
efforts  to  reduce the level  of tariff  protection on products of  interest
to the Third World, both though GATT (Ufru negotiations) and though
special arrangements for  the UDC 's  (GSP, preferential  agreements with
the ACP and Mediterranean  countries).  As a result,  6A% of  the UDC's
agricultural  exports to the EEC aDe admitted duty-free,  55% are subject
to a relatively  low duty and only 7% are subject to variable import
levies.
In conclusion, the analysis of  trends in  agricultural  trade since
the CAP was introduced, does not provide any support for  the view that
the EECrs import policy  is  the main reason,for the decline in  the UDCrs
export performance. FirstIy,  the general trend in  the Community has
been towards a liberation  of  import arrangementsr particularly  as
regards the UDCrs. Secondly, the UDCrs share of the EEC market is  not
in  constant decline but fluctuating.  Thirdly,  the Communityrs poliey
cannot explain the fact  that  the UDCrs performance  on the markets of  the
other industrialised  countries has follclwed a similar  trend.  The
geographical breakdown confirms that  the EECrs trade policy  is  not the
main factor  explaining the trend in  the UDCrs share of  the EEC market'
since it  is  the region enjoying the most favourable trading
opportunities which has Iost  ground, reflecting  a general decline in
Africars  share of world exports.
The EEC as suppfier of  food
1.  The EEC is  the second largest exporter of agricultural  products
to the world market.  In 1979, the EEC exported $ ZO.g billion  worth of
agricultural  produce, representing 9.6 % of world trader os compared to
US exports of $ fg.A billion  (f8.1%).  It  should be noted that the EECrs
total  deficit  on agricultural  trade in  L979 came to $ f+ billion,  as
opposed to a US surplus of  over $ fq bitlion.
2.  The EEC is  also the developing countries'  second largest
supplier with exports in  L979 worth $ fO billion  (I6nn of UDC imports)
after  the US (21nn1. The UDC's are an increasingly important market for
the EEC. From L97t to  L978. while the EEC's exports remained constant at
around 10% of world trade, the proportion of  EEC agricultural  exports
going to the Third World rose from tL% to  42%. This increase is  the
result  both of  the.increase in  the UDC's total  agricultural  imports
from I97t  on and of an increase in  the EEC share of the agricultural
products imported by the developing countries, particularly  in  the
Mi ddle East.
t.  789o of the EECts agricultural  exports aDe of products for  which
the UDCrs are net importers.
As far  as the UDCts are concerned, the development of  EEC
productionr particularly  in  the cereals and milk product sectors, have
enabled the Community to help meet an ever increasing demand for  foodt
resulting  from the slow increase in  production.  The expansion of  EEC
exports has been particularly  important in  the case of the developing
countries whose domestic demand has increased more rapidly  than
production, for  example in  Africa.  In addition,  eonsumption patterns in
the UDC's have also changedr r€sulting  in  increased demand for  the
agricultural  products mainly produced in  the industrialised  countries
(wheat, certain  types of  meat, dairy produce).-4-
I
4.  No more than 22% of the EECrs agricultural  exports consist of
products for  which the UDCrs are net exporters.  To a certain  extent,
the EEC's exports are competing with those of  the Third World.  The main
products concerned are sugar, which the Community has been a net
exporter since 1977/78, and beef and veal of which the Community has been
a net exporter since L979-8O. It  should be noted that  the UDC's sugar
production has continued tb rise  albeit  at  the same rate as consumptic
with exports pemaining more or less unchanged at  around Z|nn of overall production.  As regards beef, despite a marked increase in  production
since I97O in  the Third World, exports began to decline in  the second
half  of the seventies and the UDC's are in  danger of  becoming net
importers as they already have for  other types of  meat.
As far  as the future is  concerned, an extrapolation of past trends
suggests that  the UDC's agricultural  trade deficit  is  likely  to  increase
for  cereals, particularly  coarse grains, milk products and'meat. 0n the
other hand, their  surpluses of oil  seeds, vtsgetable oils,  eotton and
rubber will  increase, whire the suppruses of  tropical  products (coffee,
cocoa, tea)  and fibres  will  not change. The trends identified  by the
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IMPACT DE LA POLITIOUE AGRICOLE  COMMUNE SUR LE TIERS MONDE
La Commission vient dradresser au Partement europ6en une 6tude sur ta politique agrico[e commune et [a potitique commerciate cr.rm.rnautaire  &rn te scbr agri-
mLequi se r6fdre plus particulidrement d leurs eftts sur les pays en developpement
et a 6t6 pr6par6e en r6ponse A [a r6sotution partementaire  du 18 septembre 1980
relative d [a faim dans [e monde,
Lr6tude vise surtout d r6futer [es at[6gations  souvent prof6r6es dans
[es miIieux internationaux  6 propos des pr6tendus effets nocifs du "protection-
nisme agricote" des pays industriaIis6s, en g6n6ra[, et de [a CEE, en particutier,
sur Le d6veloppement agricole des pays en d6vetgppement. La CEE reste te prin-
cipaI importateur mondiaI de produib agricotes et Le premier c{.lent des pays
sous-d6velopp6s. Lt6tude montre que Irimpact de [a po[itique agricote commune
sur les exportations  des pays en developpement a ete relativement  Limit6 et que
Ir6votution des €,changes agrico[es dans Ies pays sous-deve[opp6s stexptique en
grande partie par [a faible croissance de [a production en compara'ison de Itexpan-
sion de [a demande dans ces.pays. Ceci est corrobor6 par [e d6veloppement  des
exportations  communautaires vers te tiers monde, qui ont permis de faire face d
une demande toujours accrue de produ'its aIimentaires import6s.
L'6tude comporte une analyse statistique du d6vetoppement du commerce
CEE-pays sous-d6veLoppds,  dans [e contexte de Ir6votution mondiate des 6changes
de produits agrico[es, ainsi qu'une recapitulation des mesures de'politique
commerciate de [a CEE, notamment du point de vue de teur impact sur tes pays
en d6veloppement. Les principaux points peuvent se r6sumer comme suit :
La CEE comme importateur de produits agricotes
.  1. La CEE est [e principa[ importateur mondial de produits agricotes.
En 1979t les importations  communautaires de produits agricotes ont atteint
55 mit[iards de dollars repr6sentant  277. du commerce mondia[. Durant La
p6riode 1973-1978, La part de [a Communaut6 des Neuf dans les importations
mondiales sf6levait en moyenne A 27%, contre 1?r5% pour [e Japon et 11r3"/" pour
[es Etats-Unis dfAm6rique.
La part de [a CEE dans les importations mondiates de produits agricoles
a L6gdrement r6gress6, de 297 en 1973 $remidre ann6e de La Communaut6 dtargie
aux Neuf)e ?6"1 en 1978t mais [a part des autres pays d6velopp6s dans les impor-
tations mondiates a connu une 6vo[ution parat[ete. Ceci ref[6te [e votumercroiS-
sant de produits agricoles import6s par [es pays sous-developp6s eux-m6mes
Ge 20% des importations mondiales en 1973 e 25% en 1978) et une expansion moindre
de [a part des pays A commerce drEtat (de 12 e BD.
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2. La CEE reste [e principaI march6 pour les exportations agricotes des
pays en ddvetoppement,  ayant absorbd prds de 302 des exportations de ces pays
au Qqrrs de ta friode  1972-1978. Les importations  de produits agricotes des pays
sous-d6velopp6s  par les autres grands pays industriaLis6s sont nettement  pLus
faibles, en termes absotus  ar.rssi bien qrc relatifs. En 1979, [a CEE a import6 pr€s
de 27 mi[tiards de dotLars de produits agricoles originaires du tiers monde,
ators gue ce chiffre nra 6t6 que de 1116 nilliards de dotlars en ce qui concerne
les Etats-Unis et de 516 ni[tions de doLLaqs pour ce qui est du Japon. Pour [a
CEE, ces importations repr6sentent  019% de son produit int6rieur brut;  [e taux
correspondant nrest que de Or5% pour Les Etats-Unis et de 0156% pour [e Japon.
Par t6te drhabitant, Les importations agricoles en provenance'des pays en d6ve[op-
pement sr6ldvent e 104 doltars pour La CEE,53 doLLars pour Les Etats-Unis et
49 doLtars pour Le Japon.
3. Ltintroduction de La politique agricole commune a eu un effet global
reLativement Iimit6 sur [es exportations  agricoIes des pays en d6veloppcment
vers [a CEE. Les fluctuations de ces dernidres refldtent certaines dvotutions
de Lroffre dans Le tiers monde pLut6t qu'un changement queLconque dans ta potitique
dtimportation de [a CEE qui a, de toute manidrer 6te adapt6e pour tenir compte
des exportations traditionneLtes  des pays sous-developp6s. Ceci ressort des
observatbns  suivantes :
-  En 1979, ta pant des pays sous-developp6s dans les importations  agricoLes  de
[a CEE 6tait de 43%rpourcentage identique A celui de 1962 (ann6e otr ta poLitique
agricole commune a 6t6 instaur6e). It  est vrai que cette part 6tait tombee i
37-38% en 1972-1973, nais cette 6voLution correspondait trCs exactement i  ta
tendance suivie par [a part des pays sous-developp6s sur Le march6 mondiat des
exportations agricoLes. Celte-ci a r6gress6 de 37% en 1962 e 33-34% en 1972-1973,
avant de repasser d 37% en 1978. Les ftuctuations dans La croissance des expor-
tations agricoles des.pays sous-developp6s se sont reft6t6es sur tous Leurs. prin-
cipaux march6s drexportations. Lraugmentation  enregistr6e en 1977 et 1978 est
imputable pour tressentie[ i  [a hausse des prix de certains produits tropicaux
tels que [e caf6 et [e cacao.
-  Depuis Ir6targissement de La Communaut6  [timportance de [a CEE en tant que
march6 drexportat'ion pour les pays sous-deveLopp6s a connu un [6ger d6cIin,
passant de 3214% en 1973 e 3Ar37. en 1978, mais en fait  ce recuL a 6t6 moindre
que ceLui enregistr6 pour [es autres pays i  6conomie de march6 (de 37,1 e 34177.>-
Cette 6voIution srexptique par trexpansion  du commerce entre pays sous-developpes
(de 1915 e 21r5%) et par ttaccroissement  des ventes aux pays i  commerce drEtat
(de10,9 e 13,4%).
- Le "breakdown"  enregist16 sur [e ptan geographique en ce qui concerne [a part
des pays sous-d6velopp6s  dans [es importations agricoles de ta CEE confirme [e
point de vue draprds [equel tes changements sont Li6s A [a situation de tfoffre
dans Les diff6rentes r6gions du tiers monde. B'ien que La grande majorit6 de ses
exportations agricoles ait b6n6ficie de L,'entr6e dans La CEE en franchise doua-
nidre d [a suite des accords pr6f6rentieLs successifs, ItAfrique a vu sa part dans
te march6 communautaire  diminuen de 40,4% en 1963 e 34% en 1972 (Communaut6 i  Six)
et de 3119% en 1973 e 31% en 1978 (Communaut6 i  Neuf). Cette 6volution sfexptique
par [a rdduction de [a part de ttAfrique dans tes exportations agricoles des pays
sous-d€vetopp6s, 6 savoir de 24,5% en 1963 e fi11% en 1978. par contre, [es?,
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169ions qui ont consid6rablement  accru ['ensembLe de [eurs exportatiors agricoLes
ont 6galement augment6 teurs parts dans Le marchd CEE; iI  stagit de ItAm6rique
Latine et du Proche-0rient surtout durant ta p6'riode 1968-1972 et de ['Extr6me-
0rient dans [a p6riode post6rieure e 1973.
-  En ceq1i concerne ta composition des exportations de produits agricoles des
pays sous-devetopp6s vers La CEEr 78% sont des produits non couverts par ta
politique agricoLe ccmmune, tets que Le caf6, [e cacao, [e th6, Le caoutchouc,
les huiles v69eta[es,  Les arachides et tounteaux ainsi oue Les fibres v6g6tates,
sans compter [a Laine et ta soie.  (Le taux correspondant  applicable au totaL des
exportationsdes  pays sous-devetopp6s est de 66'/"). Parmi Les 22% des exportations
des pays sous-d6vetoppes vers ta CEE couverts par La poLitique agricoLe commune,
17% sont consid6res comme des produits dont Les pays sous-d6vetopp6s  sont des
exportateurs nets et pour lesqueLs its  b6n6ficient sans doute d'avantages compa-
ratifs  (sucre, boeuf, huiLe Itotive,  coton, tabac, certains fruits  et l6gumes).
Ce pourcentage ne differe pas sensiblement  de [a part de ces produits dans [e
totaI des exportations  agricoLes des pays sous-d6veLopp6s  (217,).
4. La CEE a accompLi des efforts consid6rab[es pour favoriser les lmporta-
-tions originaires des pays sous-d6vetopp6s. Ainsi, certains groupes de pays
sous-d6veLoppes bdn6ficient-iLs de conditions sp6ciates destin6es i  prot6ger  Les
exportations  traditionneLtes  de produits couverts par ta poIit'ique agrico[e com-
mune. Te[ est Le cas pour [e sucre (13  niLLion de tonnes sont import6es  en
franchise au prix int6rieur communautaire par tes pays ACP et ttlnde),  Le boeuf
et [e veau (taxes reduites sur [es importations originaires des pays ACP et de
Yougostavie) et te tabac (dndits r6duits).  Srajoutant A ces concessions portant
sur les produits couverts par [a potitique agricole commune, La CEE ,a fait  un
grand effort  pour r6duire [e niveau de [a protection tarifaire  sur tes produits
qui revQtent de t'inter6t  pour [e tiers  monde, soit par [e GATT (n6gociations
commerciaIes muItiIat6rates "Tokyo-Round") soit 'par Ie biais dtarrangements  sp6-
ciaux en faveur des pays sous-d6veIopp6s (pref6rences tarifaires  gen6raL'is6es,
accords pr6f6rentiets avec Les ACP et Les pays m6diterrand'ens).  IL en r€'sutte que
602 des exportations  agricoLes des pays sous-d6vetoppes vers ta CEE sont admis
en exemption de taxes, que 33% sont soumis A des taxes relativement faibLes et que
7% seulement font Ltobjet de droits d'importation variables.
En conclusion, LranaLyse des tendances du commerce agricoLe depuis
trintroduction de La potit'ique agricole commune ne permet en aucun cas d'affirmer
que La po[itique de La CEE en matidre dt'importations  constitue Le facteur princi-
pal de La deterioration des performances des pays sous-d6vetopp6s dans Le domaine
de Lrexportation. En premier Lieu, ta Communaut6 a en g6n6rat, favoris6 Les
arrangements  en matidre dr'importation, surtout en ce qui concerne tes pays sous-
d6veLopp6s.  En second Lieu, [a part des pays sous-d6veLoppes dans [e march6 com-
munautaire ntest pas en d6cLin constant mais et[e accuse certaines ftuctuations.
Enfin, [a politique communautaire ne peut pas exptiquer Le fait  que Les performances
des piys sous-developpes sur Les march6s des autres pays industr'laLis6s ait  suivi
une evoLution s.imiLaire. Le "breakdown" enregist16 au niveau g6ographique con-
firme que La poLitique commercia[e de ta CEE ne constitue pas te principaL facteur
susceptibLe dtexpliquer  Lr6voLution de [a part des pays sous-d6veLopp6s  dans te
march6 communautairer 6tant donn6 que crest La r6gion qui ben6ficie des conditions
commerciaLes  Les pLus favorabtes qui a perdu du terra'in, refL6tant un d6cIin
general de ta part de ttAfrique dans Les exportations mondiaLes.
'  ;  -..1"'La CEE comme fournisseur  de produits aLimentaires
1. La CEE est [e second exportateur de prodrJits agricoLes sur Le march6
mondiat. En 1979, Les exportations  de produits agricoLes communautaires se sont
6lev6es e 2019 miltiards de doILars, ce qui repr6sente 916% du commerce mondiaL,
alors que Les exportations  des Etats-Unis atteignaient 3918 niLLiards de doLLars
n8;7D.  I[  est i  noter que [e deficit commerciaL  gLobat de La CEE dans Le domaine
agricote srest 6[eve en 1979 i  34 millions de do[Lars, chiffre i  comparer A
Lrexc6dent de 14 miLLiards enregist16 par Les Etats-Unis.
2. De mQme, [a CEE constitue, parmi tes pays d6velopp6s, Le second fournis-
seur, ses exportations ayant atteint 1O mitLiards de dolLars en'1979 (162 des
impoitations des  pays sous-deve[opp6s) aprds Les Etats-Unis (?3%>. Les pays
sous-d6veloppes repr6sentent pour ta CEE un march6 de plus en plus important-
De 1973 e P78, tandis que les exportations communautaires se maintenaient i  un
niveau constant aux a[entours de 1O% du commerce mondiaL, La part des exportations
aglicotes de La CEE e destination du tiers monde est pass6e de 317 e 427.. Cette
piogression r€,suLte aussi bien de ttexpansion de ['ensembLe des importations
agricoles des pays sous-d6ve[oppes  ] partir de 1973 que drune augmentation de
[a part des produits agricotes communautaires import6s par tes pays en d6ve[oppement
notamment par [e Moyen-Orient.
3.78y. des exportations agricoles de ta CEE sont constitu6s de produits pour
[esqueLs [es pays sous-d6veLoppes sont des importateurs nets.
Dans [a mesure ou tes pays sous-d6vetopp6s sont concern6s, [e d6vetop-
pement de La production communautaire,  particutidrement dans Le secteur des
produits c6r6a[iers et laitiers, a permis ir [a Communaut6  de contribuer i  satis-
faire une demande toujours croissante de produits aLimentaires,  en raison du fajbL'
d6vetoppement  de [a production. Lrexpansion  des exportations communautaires a
et6 particuLidrement 'importante en ce qui concerne Les pays en d6vetoppement otl
[a demande int6rieure a progress6 plus rapidement que [a production, par exemple
en Afrique. De surcroit, on a not6 dans les pays sous-devetopp6s un changement
des habitudes aIimentaires qui srest traduit par un accroissement  de ta demande
de produits agricotes produits surtout dans Les pays industriaLis6s (b16, certaines
sortes de viandes, produits [aitiers).
4. lloins de ?2% des exportations agricoLes  communautaires consistent en
produits pour lesquets les pays sous-ddveLopp6s sont des exportateurs nets'
JusqurA un certain point Les exportations de La Communaut6 entrent en concur-
rence avec celtes du tiers monde. Les principaux produits concern6s sont te
sucre, dont ta Communaut6 6tait exportateur net depui s 1977-1978, ains! Oy!--
Le boeuf et Le veau dont [a Communaut6 6tait exportateur net depuis 1979-198O.
It  convient de noter que [a production sucriAre de ta Communaut€ a continu6
de progresser, encore qurau mpme rythme que ta consommation,  tes exportations
resiani ptus ou moins inchang{es  A 20 Z environ du totaL de La production'
En ce qui concerne Le boeuf, en d6pit drune nette augmentation de La production
depuis 1970 dans Le tiers monde, tes exportations  ont commenc6 d fLdchir
dans La seconde moiti6 des ann6es 1970 et'tes pays sous-d6veLopp6s risquent
de devenir des importateurs nets, comme iLs Le sont touiours pour drautres
sortes de viandes.
pour autant qurest concernee ['6votution future, une extrapotiation
A partir des 6voLutions pass6es montre que [e deficit commerciat  agricoLe
des pays sous-d6veLopp6s tendra probabLement  A sraccentuer  en ce qui concerne
Les c6r6aLes, particu'LiArement Les c6r6ales communes, ainsi que pour les
produits Laiiiers et La viande. Drun autre c6t6, Leurs excddents s'accroi-
lront dans [e secteur des graines ot6agineuses, des huiles v6g6tates, du
coton et du caoutchouc, ators que Les surptus en produits tropicaux (cat6t
cacao, th6) et en fibres ne subiront aucune modification. Les tendances
d6gag6es par l"'6tude sont similaires A celtes qui r6sultent des pr6visions
de [a FAO.
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